







年のThe Beverly Hills Supper Club Fire（ビバリーヒルズ・サパークラブ火災、See, 
Peggy Lane, 159 Bodies Recovered in Club Fire, WASH. POST, May 30, 1977 at A l.）、
1980年 のThe MGM-Grand Hotel Fire（MGMホ テ ル 火 災、See, Pamela G. Hollie, 
Hundreds Are Injured as Blaze Traps 3,500 on the Upper Floors, N.Y. TIMES, Nov. 22, 
1980, at A.）、1981年のThe Hyatt Skywalk Collapse（ハイアット高架連絡通路崩壊、
See, Lawsuits in Hyatt Tragedy Total at Least Eight, UPI, July 23, 1981, available in 
LEXIS/Nexis Library, UPI File.）、1986年のThe DuPont Plaza Hotel Fire（デュポン
プラザホテル火災; Marcia Coyle, A $105 Million DuPont Solution, NAT’L L.J., May 22, 
1989, at 3.）がある。製造物瑕疵による大規模不法行為は既に1962年に高脂血症治療
薬であるMER-29による白内障および皮膚ならびに頭皮異常が報告されており（See, 
Morton Mintz, Jail Terms Sought for Business Health, Environment Violators;Prison 




Mekdeci v. Merkle Nat’l Labs., 711 F.2d 1510 （11th Cir. 1983）.）。1980年には多くの製
薬会社で製造されていたジエチルスチルベストロール（diethylstilbestrol: DES）に
よる子宮ガン発症の損害賠償がカリフォルニア州最高裁判所で認められている（See, 
Sindell v. Abbott Laboratories, 607 P.2d 924 （1980）.）。また、1974年には避妊具のダ
ルコン・シールドによる損害賠償訴訟が提起され、陪審による賠償認容の評決が出





















742件の訴えが提起され（William B. Glaberson, Did Searle Close Its Eyes to a Health 
Hazard?, BUS. WK., Oct. 14, 1985, at 120.）、1982年から1991年までにシリコンジェ
ル製の豊胸剤による６件の損害賠償請求がなされ（Alison Frankel, From Pioneers to 
Profits, AM. LAW., June 1992, at 84.）、1985年にはサルモネラ菌に汚染した牛乳により
18万人もの被害者を発生させた事件が起こっている（William Mullen, In U.S., Court 
Is Now First Resort, CHI. TRIB., July 21, 1991, at 1.）。環境汚染による人身損害事件は、
1978年に枯葉剤による人身損害の賠償請求訴訟が提起され（See, In re Agent Orange, 
603 F. Supp. 239 （E.D.N.Y. 1985）.）、アスベストについては1973年に当該物質を含
む製造物の製造者に厳格責任を課す判決（Borel v. Fibreboard Paper Products Corp., 
493 F.2d 1076 （5th Cir. 1973）.が出されて以降、1980年代には損害賠償を求める多数
の訴えが提起されるに至っている。
（2）　See, e.g., David Rosenberg, The Casual Connection in Mass Exposure Cases: A “Public 
Law” Vision of the Tort Law System, 97 HARV. L. REV. 849, 852 （1984）.
（3）　See, e.g., Linda S. Mullenix, Class Resolution of the Mass-Tort Case: A Proposed Civil 
























（4）　See, A. W. B. Simpson, “Legal Liability for Bursting Reservoirs: The Historical Context of 
Rynolds v. Fletcher”, 13 J. LEG. STUD. 209, 211 （1984）.
（5）　本件事故は被害者数の点から、当時のアメリカで史上２番目の最悪事故と評され
ている。Deborah R. Hensler & Mark A. Peterson, Understanding Mass Personal Injury 














（6）　28 U.S.C. § 1407.
（7）　本手続の開始要件は、第１に複数の訴えに共通の事実上の争点があり、第２に移
送が当事者と証人の利便性に資するものであり、そして第３に移送により訴えの公
平かつ効率的な運営を促進することであるとされている。See, e.g., In re Swine Flu 




（8）　Advisory Committee Note, Proposed Amendments to Rules of Civil Procedure for the 








た。Comment, The Use of Class Actions for Mass Tort Accident Litigation, 23 LOY. L. 


























ている。See, Luther L. McDougal Ⅲ, “Private” International Law: Ius Gentium Versus 
Choice of Law Rules or Approaches, 38 AM. J. COMP. L. 521, 523 （1990）. 英米法体系に
おいても原則として当該主義を採用する。しかし多くの州では異なるルールが適用
されている。See, Luther L. McDougal Ⅲ, The Real Legacy of Babcock v. Jackson: Lex 
Fori Instead of Lex Loci Delicti and Now It’s Time for A Real Choice-of-Law Revolution, 






























定されるのである。なお、Vioxx事件については、Amanda J. Dohrman, Rethinking 
and Restructing the FDA Drug Approval Process in Light of the Vioxx Recall, 31 J. CORP. L. 
203 （2005）; Frank M. McClellan, The Voixx Litigation: A Critical Look at Trial Tactics, 
the Tort System, and the Roles of Lawyers in Mass Tort Litigation, 57 DEPAUL L. REV. 
509, 514 （2008）．を参照。
（13）　Paul D. Rheingold, LITIGATING MASS TORT CASES § 4:35 （updated 2012）.
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（14）　15 U.S.C. § 2604 （f）（3）（B）.
（15）　これが認知されるようになったのは、枯葉剤による損害賠償が提起された1978年
以降であり、とりわけ1980年代になり新聞やテレビなどのメディアを通じて有毒性



























る。See, e.g., Jean Macchiaroli Eggen, TOXIC TORTS IN A NUTSHELL 5th ed. 1 （2015）．
一方で、行政（連邦政府）による規制にはThe Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act （42 U.S.C.A. §§ 9601-9675.）が適用される。
本法では私人による損害賠償請求権が認められていない。私人に認められるのは、
有毒物質の除去費用の償還である（Id. at § 107 （a）（4）（B）.）。
（17）　汚染物質の除去などを目的とする差止命令以外に、例えば有毒物質吸入により疾
病発症を危惧した者により、医療検査を命じる差止命令を求められる場合がある。
























（18）　Thomas E. Willging, APPENDIX C ; MASS TORTS PROBLEMS & PROPOSALS; A REPORT 
TO THE MASS TORTS WORKING GROUP （FEDERAL JUDICIAL CENTER ） 8-9 （1999）.
（19）　1993年までに約350,000ものアスベスト損害賠償訴訟が提起されたと指摘されてい
る。See, Comment, The Asbestos Case, 10 PACE ENVTL. L. REV. 955 （1993）.
（20）　NHTSA’s National Center for Statistics and Analysis Table 2. available at http://
www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812101.pdf（最終確認2016年１月31日）



















（23）　In re Richardson-Merrell, “Bendectin” Prods. Liab. Litig., 624 F.Supp. 1212 （S.D.Oh. 
1985）.
（24）　Linda S. Mullenix, Unfinished Symphony: The Complex Litigation Project Rests, 54 LA. 
L. REV. 977, 990 （1994）.





判所は、Parker v. Brush Wellman, Inc., 377 F.Supp.2d 1290, 1300 （N.D.Ga. 2005）.で、
精神的損害賠償には生理学上の損害の兆候を必要とし、細胞内の損害はそれには該
当しないと判断した。また、連邦第６巡回区控訴裁判所は、Rainer v. Union Carbide 





















































（27）　Deborah Hensler et al., COMPENSATION FOR ACCIDENTAL INJURY IN THE UNITED 
STATES 122 （1991）.
（28）　Id. at 163-64.























（32）　Deborah Hensler et al, supra note 27, at 168.
（33）　Deborah R. Hensler & Mark A. Peterson, supra note 5, at 1025. 1977年に合衆国最高





かろうか。See, Martha Middleton, TV Ad Spending Shows Sharp Rise, NATL L. J., Mar. 
25, 1985, at 3.
（34）　Alison Frankel, supra note 1, at 90.



















（36）　George E. Woodbine, The Origins of the Action of Trespass (part 2), 34 YALE L. J. 343, 
359-60 （1925）. Woodbineはトレスパスが民事上の侵害を起源とするが、一方で多
くの論者は、トレスパスが何からの意味で刑事上の要素もあったと主張する。See, 
e.g., Oliver Wendell Holmes, THE COMMON LAW 34 （1881）; F. Pollock & F. Maitland, 
THE HISTORY OF ENGLISH LAW 512, 526, 572-73 （2d ed. 1898）.　なおこの議論につい
ては、See, Morris S. Arnold, Accident, Mistake, and Rules of Liability in the Fourteenth-
Century Law of Torts, 128 U. PA. L. REV. 361, 370-74 （1979）.
（37）　William M. McGovern, Jr., The Enforcement of Informal Contracts in the Later Middle 
Ages, 59 CAL. L. REV. 1145, 1146 （1971）.




（40）　Holmes, supra note 36, at 79.
（41）　Stephen N. Subrin, David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an 




























（45）　29 F. Cas. 718, 722 （C.C.D.R.I. 1820）.
（46）　FED. R. EQ. 48 （1842）.  Deborah R. Hensler et al., CLASS ACTION DILEMMAS: 
PURSUING PUBLIC GOALS FOR PRIVATE GAIN 10-11 （2000）.
（47）　57 U.S. （16 How.） 288 （1853）.
























た（1849 N.Y. Laws ch. 438 § 119.）。
（50）　FED. R. CIV. P. 23 advisory committee’s note 1937 （2006） （clause （1）, Joint, 
Common, or Secondary Right）.
（51）　Shulman v. Ritzenberg, 47 F.R.D. 202, 206 （D.D.C. 1969）.
（52）　Advisory Committee Note, 39 F.R.D. at 102.
（53）　60 Mass. （6 Cush.） 292 （1850）.




















（55）　Charles O. Gregory, Trespass to Negligence to Absolute Liability, 37 VA. L. REV. 359, 
368 （1951）.
（56）　とりわけニューハンプシャー州とカリフォルニア州においては過失責任が不法行
為法上最も重要な責任概念になってきた。See, Gary T. Schwartz, Tort Law and the 
Economy in Nineteenth Century America: A Reinterpretation, 90 YALE L. J. 1717, 1757 
（1981）.
（57）　Holmes, supra note 36, at 94-95.
（58）　Id. at 96.
（59）　Francis Bohlen, Voluntary Assumption of Risk, 20 HARV. L. REV. 14, 14-15 （1906）.
（60）　Jules L. Coleman, THE PRACTICE OF PRINCIPLE: IN DEFENSE OF A PRAGMATIST 
APPROACH TO LEGAL THEORY 16 （2001）.
（61）　Samuel Issacharoff & John Fabian Witt, The Inevitability of Aggregate Settlement: An 





















張があった。See, David Rosenberg, The Causal Connection in Mass Exposure Cases: A 
‘Public Law’ Vision of the Tort System, 97 HARV. L. REV. 849, 855 （1984）.
（63）　Jeremiah Smith, Sequel to Worker’s Compensation Acts, 27 HARV. L. REV. 235, 344 
（1914）.






（66）　George L. Priest, The Invention of Enterprise Liability: A Critical History of the 
























（67）　Bruce L. Ottley et al., UNDERSTANDING PRODUCTS LIABILITY LAW 2d ed. 2 （2013）.
（68）　77 U.S. （10 Wall.） 383 （1871）.
（69）　Id. at 388-89. なお、自己責任の法理は19世紀末になるとレッセ・フェールの思
想に繋がったとする指摘がある。John W. Metzger, The Social Resolution in Products 
Liability, 49 ILL. B. J. 710 （1961）.
（70）　Langridge v. Levy, 150 Eng. Rep. 863 （Ex. 1837）.
























1916年にニューヨーク州最高裁判所（Court of Appeals）は、MacPherson 
v. Buick Motor Co.（78）で製造物責任事件での契約当事者関係の適用を否定
（73）　Van Bracklin v. Fonda, 7 Am. Dec. 339 （N.Y.Sup.Ct. 1815）.
（74）　Thomas v. Winchester, 6 N.Y. 397 （1852）.
（75）　Id. at 409-10.
（76）　Staler v. George A. Ray Manufacturing Co., 88 N.E. 1063 （N.Y. 1909）.
（77）　Huset v. J. I. Case Threshing Machine Co., 120 F. 865, 872-73 （8th Cir. 1903）.


























（81）　Carter v. Yardley & Co., 64 N.E. 2d 693, 700 （Mass. 1946）.
（82）　RESTATEMENT OF THE LAW OF TORTS, § 394 （1934）.





























（88）　Fleming James, General Products – Should Manufacturers Be Liable Without 
























（89）　Fleming James, Products Liability, 34 TEX. L. REV. 192, 228 （1955）.
（90）　William Prosser, The Assault Upon the Citadel (Strict Liability to the Consumer), 69 
YALE L. J. 1099, 1134 （1960）.
（91）　Id.
（92）　See, Paul Harris v. Furniture Co. v. Morse, 139 N.E. 2d 275 （Ill.1956）.























（96）　RESTATEMENT （SECOND） OF TORTS §402A.
（97）　Priest, supra note 66, at 463.
（98）　Borel v. Fiberboard Paper Prods. Corp., 493 F.2d 1076, 1093 （5th Cir. 1973）. 本判
決の3年前にBassham v. Owens-Corning Fiber Glass Corp., 327 F.Supp. 1007, 1008-09 
（D.N.M. 1971）.が出され、アスベストを使った工事を行う労働者のアスベストを原
因とする疾病発症の損害賠償請求事件においては、製造物瑕疵で形成された厳格責
任が適用されない旨が示されていた。アスベストには潜伏性があるために製造物瑕
疵の案件とは異なるというのがその理由であった。1971年から1973年までの短い期
間とはいえ、1970年代初頭では製造物瑕疵で形成された厳格責任は有毒物質の案件
においては適用されなかったのである。
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社会メディアの発展により特定の不法行為が社会的に周知されることに
なり、さらに医師による医療情報を踏まえて被害者間での被害情報の共有
化がなされた。これが個別の不法行為を大規模不法行為へと変容させた原
因となった。そしてまた、弁護士広告により弁護士事務所は不法行為被害
者を集合させ受任することが可能となり、大規模不法行為訴訟の提起を促
した。
手続法的にはクラス・アクションにより多数の請求を一本化することの
みならず、不法行為の被害者は代表者に訴え提起とその後の進行を委ねる
ことができたのである。また、大規模不法行為での訴え提起を促進させる
には、実体法が被告となる企業に責任を負わせていることが必要である。
原告敗訴の危険を回避するための前提ともいえるものである。これについ
ては、1980年代までに製造物責任の領域で厳格責任が適用されることに
なり、大規模不法行為訴訟を増加させる効果を発生させたといえよう。
これらの要因が併存したことにより、同年代に大規模不法行為が社会的
に認知されるとともに、多くの大規模不法行為訴訟が提起されるに至った
のである。
　〈平成27年度科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）研究課題「私人による違法行為の抑止
とエンフォースメントの比較法的研究」（研究代表者：楪博行）課題番号25380127によ
る研究〉
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